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42.地方都市における大規模土地所有者の所有実態と土地活用意識に関する研究
一 福井市まちなか地区を対象として 一
A study of actual condition of ownership and intention of utilizing the land in Local City 





 This paper aims to  clarify the actual condition ofownership of large landowners and their intention futilizing 
the land. The conclusion are as follows: 
1)The large landowners has many unused lands but has a strong intention tocontinue owing them, therefore they 
greatly influence the land use at this area. 
2) The blocks occupied by many vacant land owner by some large landowners, it isrelatively easy to agree with the 
integral development of them. 
3) The large landowners think a heavy burden to own many lands. And 70%of them say they can cooperate an
exchange and a rent of lands to gather them. 





















































































3)土地所有者(個 人)を 対象 とした意識調査(表 一1)









多 くなっているが、行政機関の所有 している土地 も16%と
比較的多 くなってお り、県庁、市役所だけでなく、裁判所
やその他の国の出先機関等が立地 していることなど県庁所
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駅東側エ リアの勝見2、3丁目や、フェニックス以西エ リア
の乾徳3丁 目等のまちなか地区の縁辺部で割合が高 くなっ


































































































けるため空き家でも建物を壊 さない とい う意見 もあった。
5-3低未利用地の売却の意向
所有 している低未利用地について売却の意向を示す(図
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